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 Human security, since the mid 1990s, has gained growing attention in policy circles as well as 
academic communities, including those in IR research. This paper first portrays how human security has 
been analytically treated in the IR discipline. The last decade witnessed a diversification in human 
security research, ranging from empirical studies of policy networks to post-positivist analyses of human 
security discourse. This paper then illustrates what challenges have been posed by introduction of 
human security, which will include levels of analysis problem, more sophisticated description of global 
governance, and re-conceptualization of state sovereignty. The last section of this paper indicates new 
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はじめに 




















大学の人間の安全保障センターは、Annual Human Security Reportを2005年から発行し、人間の安全
保障と武力紛争に関わる領域で実証的なデータを提供している。北米では他に、タフツ大学フレッ
チャー・スクールの人間安全保障研究所（Institute for Human Security）、ハーバード大学人道政策・
紛争研究プログラムなどがある。オックスフォード大学のCentre for Research on Inequality, Human 
Security, and Ethnicity（CRISE）、Human Security Journalを刊行するパリ政治学院に設置された平和・
人間の安全保障センター（Center for Peace and Human Security）なども挙げられる。また、国内外
の学会の研究大会や学術誌でも、人間の安全保障に関するセッションや特集が用意されるようにな
った。1） 
 1）ISA(International Studies Association)による2008年研究大会を例にみると、‘Violence, Bodies, and Selves II: Conflict, Human Security, 
and International Politics’、‘Environmental and Human Security in Africa’、‘Humans and Human Security’、‘Feminist Analyses of Human 
Security’、‘Security and Global Governmentality I’(人間の安全保障がテーマ)、‘Beyond Critical Security Studies: Human Security in the 
Age of Globalization’といったセッションが組織された（ 49th Annual Convention, San Francisco, March 26-29, 2008；セッションの総
数は約 1100；人間の安全保障に関する単独の報告は含めていない）。日本国際政治学会でも、会員登録上の専門分野キーワードの
一つとして人間の安全保障が登場した。 










































るようになった（Chilton; Krause and Williams; Fischer; Buzan 1997; Baldwin; Ullman）。存在論的な変
化としては、第一に、何が脅威であるのかに関して、多元的な脅威に目が向けられるようになり、
その妥当性をめぐっての議論が行われるようになった。地球環境問題や、文化やアイデンティティ
の問題を安全保障と結び付ける研究も登場した（Deudney; Levy; Lynn-Jones; McSweeney）。第二に、
どのレベルが、安全保障研究の対象（referent object）なのかをめぐる論争が発生し、そのなかで、
個人の安全保障、社会の安全保障、地球規模の安全保障といった新たな見方が登場している（Ashley; 
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